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‘Introduction to British Literature’－in view of Teacher Training 
WADA Keiko 
British Literature covers a wide range of literary traditions from Beowulf which is said 
to be written in the 8th century to Harry Potter Series in the modern times.  To organize 
‘Introduction to British Literature’, it is preferable not to make it too comprehensive or 
knowledge-oriented but to make it useful for prospective teachers. 
It might be effective to find several keywords for British Literature: e.g., (1) ‘Adventure’, 
(2) ‘Social Classes’, (3) ‘Christianity’, and (4) ‘Multicultural Background’.  For each category, 
two literary works can be selected: Daniel Defoe’s Robinson Crusoe and Jonathan Swift’s 
Gulliver’s Travels for (1); Jane Austen’s Pride and Prejudice and Bernard Shaw’s Pygmalion 
for (2); Charlotte Brontë’s Jane Eyre and Thomas Hardy’s Tess of the d’Urbervilles for (3); 
Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Kazuo Ishiguro’s A Pale View of Hills for (4). 
In the class, the emphasis is placed on reading the actual texts to see what kinds of 
English vocabulary and expressions are used in each work rather than briefly explaining 
the contents. Although the title of the subject is ‘Introduction’, using the abridged or retold 
versions will be avoided.  By learning the exact words and phrases the authors originally 
実践論文 
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selected, the background cultures in each literary work will become clear. 
It is hoped that ‘Introduction to British Literature’ will be helpful and useful for 







(Gulliver’s Travels)等の小説、19 世紀前期のワーズワースらによるロマン主義の詩、19 世紀後期ヴ



















正式なタイトルは以下のようなものである。‘The Life and Strange Surprizing Adventures of 
Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an 
un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; 
実践論文 
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Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An 
























ジョナサン・スウィフト (Jonathan Swift 1667-1745)による『ガリバー旅行記』(Gulliver’s 
Travels)は 1726 年に出版されたが、これは大ヒットした『ロビンソン・クルーソー』に刺激を受け
て書かれたものである。 
著者は Lemuel Gulliver となっており、ガリバー本人が自身の経験を書いたことになっている。
明らかに『ロビンソン・クルーソー』と同じ体裁である。正式タイトルは Travels into Several 
Remote Nations of the World, in Four Parts で、『ロビンソン・クルーソー』ほど長くはない。し
かし章ごとの副題が説明的である。たとえば第１章は、‘The Author gives some account of himself 
and family－His first inducements to travel－He is shipwrecked and swims for his life－Gets 











扱った Part III Chapter XI を取り上げる。 
ガリバーは‘Luggnagg’という国を出て、日本の‘a small port-town, called Xamoschi’へと到着す
る。1709 年５月６日に‘Luggnagg’の友人たちに別れを告げ、港で６日待機したあと 15 日の航海の末
に日本に到着したと、日付まで正確に示している。いかにも実話らしく見せる『ロビンソン・クル
ーソー』の手法と同じである。この‘Xamoschi’という港町は、一説によると神奈川県横須賀市の観
音崎であるということだ。発音や綴りがそれとなく似ているほか、‘situated on the south-east part 
of Japan; the town lies on the western point, where there is a narrow strait leading northward 
into a long arm of the sea, upon the north-west part of which Yedo, the metropolis, stands.’と説
明されている位置関係がこのあたりに相当すると考えられるからである。 
このエピソードは中学２年生用の英語教科書にも使用された。平成 24 年度版開隆堂出版 Sunshine 




‘Xamoschi’に着いたガリバーは、天皇にひとつの請願を出す。それは ‘his majesty would 
condescend to excuse my performing the ceremony imposed on my countrymen, of trampling 









イギリス社会が階級社会であったことは周知の事実だ。現代でもイギリスには Upper Class, 
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は代表的作品であるといえるだろう。 
（１） 『高慢と偏見』 






Catherine: The upstart pretentions of a young woman without family, connections, or 
fortune.  Is this to be endured?  But it must not, shall not be.  If you were 
sensible of your own good, you would not wish to quit the sphere in which you 
have been brought up. 
Elizabeth: In marrying your nephew, I should not consider myself as quitting that sphere.  
He is a gentleman; I am a gentleman’s daughter; so far we are equal. 
Catherine: True.  You are a gentleman’s daughter.  But who was your mother?  Who are 

































ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw 1856-1950)による戯曲『ピグマリオン』
(Pygmalion)は、1913 年に初演された。1964 年製作のミュージカル映画「マイ・フェア・レディ」
(‘My Fair Lady’)の原作としても、この戯曲はよく知られている。 
貧しい花売り娘のイライザは、ひどいコックニーなまりでこんな風に話す。‘Ow, eez yә-ooa san, 
is e?  Wal, fewd dan y’ dә-ooty bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a pore gel’s 
flahrzn than ran awy athaht pyin.  Will ye-oo py me f’them?’ これは誤植ではない。なぜならこ
のあとに続けてショーの謝罪文が入っているからだ。 [Here, with apologies, this desperate 






きたい。動画は YouTube で‘Learn the Cockney accent with Jason Statham’というもの。辞書は
Daniel Smith 編 Cockney Rhyming Slang: The Language of London (London: Michael O’Mara 
Books, 2015)である。ちなみに上記のイライザのせりふをあえて標準英語に直すと次のようになる。
‘Oh, he’s your son, is he?  Well if you’d done your duty by him as a mother should, he’d know 
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Pickering!  Nonsense: she’s going to marry Freddy.  Ha ha!  Freddy!!  Ha ha ha ha 







This being the state of human affairs what is Eliza fairly sure to do when she is placed 
between Freddy and Higgins?  Will she look forward to a lifetime of fetching Higgins’s 
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‘Do as I do: trust in God and yourself.  Believe in heaven.  Hope to meet again there.’  ‘God 
keep you from harm and wrong — direct you, solace you — reward you well for your past 
kindness to me.’ 信心深いとはいえないロチェスターを、ジェインはまるで神父のようにさとすの
だった。 
そしてロチェスターが屋敷も妻も視力も失ったとき、二人は再会する。この時、ロチェスターは
神の深遠なる導きを信じるのだ。‘Jane! you think me, I daresay, an irreligious dog: but my heart 




He sees not as man sees, but far clearer: judges not as man judges, but far more wisely. I 
did wrong: I would have sullied my innocent flower — breathed guilt on its purity: the 
Omnipotent snatched it from me. I, in my stiff-necked rebellion, almost cursed the 
dispensation: instead of bending to the decree, I defied it. Divine justice pursued its course; 
disasters came thick on me: I was forced to pass through the valley of the shadow of death. 
His chastisements are mighty; and one smote me which has humbled me for ever.  
 
上記の‘The Omnipotent’(全能の神)、‘Divine justice’（神の正義）、‘the valley of the shadow of 
death’（死の陰の谷－「たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、わざわいを恐れません」詩篇 23 章４
節）、‘His chastisements’（懲らしめ－「彼はみずから懲らしめをうけて、われわれに平安を与え」イ
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‘I repeat, the woman I have been loving is not you.’ 
‘But who?’ 
‘Another woman in your shape.’ 
She perceived in his words the realization of her own apprehensive foreboding in former 
times.  He looked upon her as a species of impostor; a guilty woman in the guise of an 
innocent one. 
 
エンジェルにとってテスは、無垢な女性のふりをした罪深い女性(a guilty woman in the guise of 
an innocent one)である。‘Guilty’と‘Innocent’の対比はしばしば聖書や祈祷書に見られる。たとえば
旧約聖書の「箴言」(Proverbs)17 章 15 節にはこのように書かれている。‘Acquitting the guilty and 
condemning the innocent－the Lord detests them both.’ （悪しき者を正しいとする者、正しい者
を悪いとする者、この二つの者はともに主に憎まれる）。彼にとってテスは詐欺師(impostor)でしか
ない。愛も許しも与えることができないのだ。 
新約聖書の「テモテへの第二の手紙」３章 13 節に、‘impostor’は出てくる。 
 











編 A Complete Concordance to the Holy Scriptures of the Old and New Testaments (NY: 
Fleming H. Revell, 1944)などが有用である。 
 
＜多文化性＞ 
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生れたカズオ・イシグロを取り上げる。 
（１） 『闇の奥』 










I found myself back in the sepulchral city resenting the sight of people hurrying through 
the streets to filch a little money from each other, to devour their infamous cookery, to gulp 
their unwholesome beer, to dream their insignificant and silly dreams. 
 
上記の描写の中に‘sepulchral’という単語が登場する。けっして頻出単語ではないが、‘sepulcher’ 
（墓）の形容詞であり、新約聖書の「マタイによる福音書」23 章 27 節に登場する単語である。 
 
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!  For ye are like unto whited sepulchers, 













‘His last word－to live with,’ she insisted.  ‘Don’t you understand I loved him－I loved him
－I loved him!’ 
I pulled myself together and spoke slowly. 
実践論文 
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‘The last word he pronounced was－your name.’ 
 
マーロウは真実を告げることができない。‘I could not tell her.  It would have been too dark－













It is possible that my memory of these events will have grown hazy with time, that things 
did not happen in quite the way they come back to me today.  But I remember with some 
distinctness that eerie spell which seemed to bind the two of us as we stood there in the 







えの出ない過去をさまよう。日本の家屋の薄暗さ、たとえば‘Aside from the stove, an old hanging 
lantern Sachiko had lit provided the only source of light, and large areas of the room remained 
in shadow.’といった背景描写は、エツコの回想のおぼつかなさをさらに際立たせている。こうした
不確かな回想は、イシグロの後の作品、たとえば『わたしたちが孤児だったころ』(When We Were 




(An Artist of the Floating World, 1986)でウィットブレッド賞を、『日の名残り』(The Remains of 
the Day, 1989)でブッカー賞を獲得し、2017 年にはノーベル文学賞を受賞した。 
実践論文 
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日本においても中国人作家ヤン・イー（楊逸 1964-）が『時が滲む朝』(2008)で芥川賞を受賞し、
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